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To design an environmentally low load architecture, it is necessary to understand traditional world 
vernacular architecture and climate. Construction methods and material of vernacular architecture have close 
relationship between local climate and natural features. The purpose of this research is to visualize the 
distribution of vernacular architecture and create a distribution map that can understand quantitative data such 
as meteorological data. This study clarified and visualized geographical distribution trends by information on 
vernacular architecture described in Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World (EVAW) and world 
weather data built in WEADAC using Geographic Information System (GIS). To understand meteorological 
data of unobserved areas, observation point data was converted into continuous surface data by kriging method. 
Further based on references, classification of vernacular architecture by several definition was formulated. Each 
vernacular architecture is distributed in areas with similar climate as a result of overlay analysis. The 
distribution of each type of vernacular architecture was clarified on the map by latitude and longitude.  




























各国のすべての建築を 1 つ 1 つ調査することは困難であ
る。かつて木村[8]は、民家の形と気候との関係を可視化
する為、フロリダ大学のアーサー・バウエンが作成した
4 地域分類に寒冷地域 2 地域を追加した世界の建築気候
図を、地理の教科書に記載された植生分布・気候分布等





































































図 1 建築気候図 8) 9) 
 
図 3 標準年気象データ観測地点(3,720 地点) 
 
 
図 2 ヴァナキュラー建築プロット地点(1,436 地点) 
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図 7 屋根形式による分類の分布図 
A:動物 B:草 B+C:草+木 B+D草+土・石
C:木 C+D:木+土・石 D:土・石 E:氷・雪
図 11 床材料による分類の分布図 
A:動物 B:草 B+C:草+木 B+D草+土・石
C:木 C+D:木+土・石 D:土・石 E:氷・雪
図12 外壁材料による分類の分布図 
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図 14 月降水量平年値の連続面補間図 














図 6 構法による分類の分布図 
B:高床A:地床 C:水上
図 8 床による分類の分布図 
A:動物 A+B:動物+草 B:草 B+D:草+土・石
C:木 D:土・石 E:氷・雪
図 10 屋根材料による分類の分布図 
A:洞窟住居 B:天幕住居 C:高床住居 D:井籠組壁住居
E:組石住居 F:軸組住居
図 9 形状による分類の分布図 
